Présenté par 5 Résumé. Nous présentons une approche structurelle de résultats de sauts dans le comportement du profil de classes héréditaires de structures finies. Nous partons de la notion suivante dueà N.Thiéry et au second auteur. Une décomposition monomorphe d'une structure relationnelle R est une partition de son domaine V (R) en une famille de parties (Vx) x∈X telles que les restrictions de Rà deux parties finies A et A ′ de V (R) sont isomorphes pourvu que les traces A ∩ Vx et A ′ ∩ Vx aient même cardinalité pour tout x ∈ X. Soit Sµ la classe des structures relationnelles de signature µ qui n'ont pas de décomposition monomorphe finie. Nous montrons que si une sous classe héréditaire D de Sµ est formée de structures relationnelles ordonnées elle contient un ensemble fini A tel que toutélément de D abrite unélément de A. En outre, pour chaque R ∈ A, le profil de l'âge A(R) de R (consistant en les sous-structures finies de R) est au moins exponentiel. Il en résulte que, si le profil d'une classe héréditaire de structures ordonnées n'est pas borné par un polynôme, il est au moins exponentiel. 
Abstract
Monomorphic decomposition of relational structures. Application to the profile of hereditary classes. We present a structural approach of some results about jumps in the behavior of the profile (alias generating function) of hereditary classes of finite structures. We start with the following notion due to N.Thiéry and the second author. A monomorphic decomposition of a relational structure R is a partition of its domain V (R) into a family of sets (Vx) x∈X such that the restrictions of R to two finite subsets A and A ′ of V (R) are isomorphic provided that the traces A ∩ Vx and A ′ ∩ Vx have the same size for each x ∈ X. Let Sµ be the class of relational structures of signature µ which do not have a finite monomorphic decomposition. We show that if a hereditary subclass D of Sµ is made of ordered relational structures then it contains a finite subset A such that every member of D embeds some member of A. Furthermore, for each R ∈ A the profile of the age A(R) of R (made of finite substructures of R) is at least exponential. We deduce that if the profile of a hereditary class of finite ordered structures is not bounded by a polynomial then it is at least exponential. This result is a part of classification obtained by Balogh Let us call profile of a class C of finite relational structures the integer function 7 ϕ C which counts for each non negative integer n the number of members of C on 8 n elements, isomorphic structures being identified. Numerous papers discuss the 9 behavior of this function when C is hereditary (that is contains every substructure 10 of a member of C ) and is made of graphs (directed or not), of tournaments, of the partition function (e.g. for graphs [5] ). For more, see the survey of Klazar [15] .
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A structural approach of jump results, at least from polynomial growth to faster 22 growth seems to be possible in view of the following result. 
{{(n, 0), (m, 0)}, n = m ∈ N}. Les graphes G i , i = 8, 9, 10, sont tels que les sous-
G 3 , le graphe G 7 le dual de G 4 et le graphe G 10 le dual de G 1 .
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Dans le cas (a), chaque graphe G ∈ A a un ensemble de sommetségalà N×{0, 1} 
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Nous posons x ≃ ≤k,R y si A i , i = j ∈ {1, 2}, la trace de l'intervalle I ≤ (x, y) sur A j est non vide .
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Si une structure R possède une infinité de classes de k-équivalence alors il existe 
